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Introduction：
　　The　Department　of　Business　Administration　provides　a　general　English
testing　program　that　is　mandatory　for　all　lst　and　2nd　year　stUdents　at　the　lzu－
mi　campus．　The　lst　year　program　tests　listening　comprehension　and　the　2nd
year　program　tests　reading　comprehension，　This　report　gives　a　brief　summa－
ry　of　both　types　of　test　programs　and　includes：（1）background　of　the　test，
（2）outline　of　the　test，（3）data　conection　and　score　dissemination，（4）data
analysis　and（5）interin　conclusions・
I　Background：General　Achievement　Listening　Test
　　Since　19891），　the　Department　of　Business　Administration　has　ad－
ministered　a　normreferenced　general　achievement2）English　listening　com－
prehension　test　two　times　a　year，　a　pretest（Level　A：Form　C）given　during
the　freshman　orientation　period　in　April　to　all　the　students　at　the　same　tlme
and　a　post－test（Level　A：Form　D）given　by　the　English　2　teachers　in　their
classes　during　the　last　week　of　November　or　the且rst　week　of　December．　The
rationale　for　giving　a　listening　comprehension　test　is　that　the　English　2　class一
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es　are　focused　on　listening　comprehension　and　are　all　taught　by　native　speak－
ers．　With　both　tests，　the　students　are　indiVidually　given　back　the　resUlts　as
both　a　raw　score　and　as　a　percentile　which　shows　the　student’s　ranking　in　the
entire　freshman　class　of　the　Department　of　Business　Administration，　The
post－test　result　also　give　a　student　an　idea　of　how　his／her　EIlglish　listening
ability　progressed　during　the　academic　year　and　whether　s／he　progressed　at
afaster　or　lower　rate　than　the　average　by　comparing　the　individual　percen－
tile　results　on　the　pre　and　post－test．
Ia．　Outline　of　General　Achievement　1、istening　Test
The　level　A　English　Listening　Comprehension　Test（in　its　present　forms　C
and　D）is　a　listening　comprehension　test　of　50　questions　that　is　entirely　on
tape　and　takes　45　minutes　to　administer．　It　is　a　a‘pllre’3）listening　test　in
which　both　the　stimulus　and　response　are　the　spoken　English　language．　The
reSponse　is　multiple－choice，　the　answers　being　marked　on　a　computer　mark
sheet　after　the　students　hear　four　possible　choices（a，　b，　c，　d）．The　students
are　gived　blank　memo　sheets　with　which　to　take　notes　as　they　listen．　The
test　itself　is　a　general　achievement　test　which　consists　of　three　parts：
Part　I　consists　of　25　two　ljne　dialogues　spoken　by　a　native　American　and　a　na－
tive　Englishman　fonowed　by　a　question　and　four　possible　answers　that　re－
quire　the　student　to　analyze　the　situation　and　pick　out　the　correct　or　most　log－
ical　answer，　starting　with　a　phrase　and　working　up　to　short　sentences．　Exam－
ples　of　each　type　are：
Ex．1　A：It’s　hot　and　I’m　really　thirsty．
　　　　　　B：SoamL
　　　　　　Question：Which　of　the　following　would　the　men　want？
（C）（R）
　　　（R）
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　　　　　　　　　　　　a．　apiece　of　cheese
　　　　　　　　　　　　b．　apiece　of　paper
　　　　　　　　　　　　c．　aglass　of　water
　　　　　　　　　　　　　d．　agood　sleep　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IF　index：．695）
Ex．2
??
，?
??
，
?
A：Is　Janet　angry　again？
B：Yeah．　If　you　give　her　any　criticism　at　an　she　is　offended　and
　　　hurt．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（C）（R）
Question：Which　sentence　best　deschbes　Janet？（R）
She　is　too　honest．
She　is　too　sensltive．
She　is　too　honest．
She　is　too　satisfied．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IF　index：．500）
Part　II　consists　of　eight　short　passages，　each　read　two　times　by　either　a　na－
tive　American　or　a　native　Englishman　fonowed　by　two　questions，　each　with
four　possible　answers，　read　by　the　native　speaker　of　the　other　dialect．　The
students　are　given　memo　sheets　and　are　told　to　write　down　essential　informa－
tion　as　they　hear　it，　so　memory　is　factored　out　as　much　as　possible　in　the
resUlts．　Some　questions　refer　to　specific　facts　in　the　passage　and　other　ques－
tions　require　synthesis　or　inference　in　order　to　answer　them．　The　following　is
an　example　passage　with　questions：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　London’s　Bobbies
If　you　go　to　London，　you　will　certainly　see　many　bobbies　on　the　streets．
You　don’t　know　what　a“bobby”is？　lt　is　the　common　name　for　a　police－
man　in　London．　Let　me　tell　you　why　they　are　called‘‘bobbies”．　Lon一
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don’s　first　police　force　was　established　in　1737，　but　this　first　police　force
was　not　very　effective　in　stopping　crime．　Then　in　1829　a　man　caned　Sir
Robert　Peel　fomled　a　new　police　force　for　London，　and　this　new　force
was　very　effective．　As　the　nickname　for“Robert”is“Bob”or“Bobby”，
the　new　policemen　be（；ame　known　as“bobbies”，　in　honor　of　Sir　Robert
‘‘aobby”PeeL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（C）（R）
Ex．3　What　happened　in　1737P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（R）
　　　　　　　　a．　Sir　Robert　Peel　started　his　new　police　force．
　　　　　　　　b，Sir　Robert　Pee1且rst　became　a　policeman．
　　　　　　　　c・　London　started　its五rst　pohce　force．
　　　　　　　　d．London’s　police　got　their　nickname　as“bobbies”．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IF　index：．490）
Ex．4
d．
Why　are　London　policemen　caUed‘‘bobbies’？　　　　　　　　　（R）
　　　a．Sir　Robert　Peel　first　called　them‘‘bobbiesl’so　everyone　did．
　　　b．The“bobbie”is　the　nickname　for　the　stick　al1　policemen　dar－
　　　　　　ry・
　　c．　‘‘Bobby”was　an　old　name　for　a　policeman．
“Bobby”is　the　nickname　for“Robert”，　the　name　of　Sir　Robert　Peel．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IF　index：．395）
Part　III　consists　of　nine　discourse／conversational　openers　and　the　students
se1・6t　th・b・・t／・・rr・・t・n・w・血9　Ph・aS・・ut・f　f…gi・・n　p・ssibiliti・，．　A。
example　is　the　following：
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　　　　Ex．5　1t　was　careless　of　me　to　do　that．1’m　sorry．
　　　　　　　　　　　　a．　It’s　OK．　Don’t　worry　about　it．
　　　　　　　　　　　　b．1’m　mistaken．
　　　　　　　　　　　　c．　Ibeg　your　pardon．
　　　　　　　　　　　　d．Yes，　that’s　a　shame．　　　　　　　　　　　　（IF　index：．705）
Ib．　Data　COIIeCtiOn　and　SCOre　diSSeminatiOn
　　The　compute士program　made　speci且cally　for　this　test4）provides　the　follow－
ing　data　on　50　variables（QA1－QA50）and　three　sub－variables（Part　I，　Parts
II，　III　and　the　Total）：mean，　variance，　range，　sum，　std　error，㎞rtosis，　mini－
mum，　maximum，　std．　dev。，　and　skewness．　It　also　provides　the　percentage　cor－
rect　for　each　item　and　the　frequency．　The　scores　of　all　students　are　trans－
ferred　to　class　sheets　after　both　the　pre　and　post－test5）．Amaster　copy　of　all
scores　is　kept　by　the　test　committee　and　score　sheets　for　each　class　are　given
to　the　English　2　teachers　of　the　appropriate　classes．　In　this　way，　teachers　ear－
ly　on　in　May　recognize　students　who　have　had　overseas　study　or　are　quite　a
bit　above　the　average　in　the　class　as　well　as　students　who　score　low　and　are　in
need　of　special　training．　The　studellts　are　given　back　their　raw　computer
scores　along　with　a　percentile　sheet　made　by　the　test　committee　which　also
gives　the　average　and　the　maximum　and　minimum　scores　on　that　panicular
test．　As　Japanese　students　are　not　used　to　percentile　rankings，　English　2
teachers　explain　the　results．．to　them　when　the　scores　are　handed　back　in
class．
IC．　Data　analysis
　　Item　facility　analysis　is　used　to　evaluate　individual　test　items　by　level　of
di伍culty　and　make　appropriate　changes．6）The　following　table　gives　the
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average　score，　maximum　score　and　mi血1um　score　on　the　pretest　and　post
test　for　the　years　from　1989　to　1999．
PretestPost　test PretestPost　test
Year1989
ave．46
max．96
min．14
1989
ave．55
max．94
min．4
Year1994
ave．48
max．92
min．10
1994
ave．52
max．98
min．8
Year1990
ave．48
max．92
min．10
1990
ave．58
max．100
min．16
Year1995
ave．45
max．92
min．4
1995
ave．49
max．90
min．12
Year1991
ave．48
max．98
mi1．18
1991
ave．50
max．94
min．12
Year1996
ave．48
max．96
min．10
1996
ave，52
max。96
min．12
Year1992
ave．48
max．92
min．10
1992
ave．50
max．94
min．14
Year1997
ave。46
max．92
min．4
1997
ave．50
max．96
min．12
Year1993
ave．46
max．96
min．　6
1993
ave．52
max．94
min．10
Year1998
ave．46
max．92
min．18
1998
ave．50
max．94
min．14
Year1999
ave，45
max．98
min．12
1999
ave．　NIA
max．　N／A
min．　N／A
’The　average　score　of　the　pretest　for　1989－1999　is　46，72　and　the　post　test
for　the　years　1989－1998　is　51．8，　for　an　average　percentage　gain　of　10％，
although　of　course　individual　scores　vary　much　more　than　that，　and　a　sig－
nificant　number　of　students　also　score　lower　on　the　post－test　than　they　did　on
the　pretest．7）
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　　　　　Taking　a　typical　ef　aample，　the　following　are　the　data　from　the　April　1998
　　　　pretest：
～test～－DEPARTMENT　OF　BUSINESS　ADMINISTRATION－Y．P
　　　　　PAGE　17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　06／03／98
FILE　NONAME　CREATION　DATE＝06／03／98
VARIABLE　SUB3
　MEAN　　　　　46．896　STD　ERROR　　O．522　STD　DEV　　　13．052
　VARIANCE　　　170．363　KURTOSIS　　　O。167　SKEWNESS　　O．514
　RANGE　　　　　74．000　MINIMUM　　18。000　MAXIMUM　　92．000
　SUN　　　　　　29310．000
VALID　OBSERVATIONS－625　MISSING　OBSERVATIONS－0
Applying　the　Kuder－Richardson　formUla　21（K－R21）we　get　K－R　21＝．90
for　test　reliability．　If　we　make　a　chart　using　the　frequency　and　score　values，
we　get　the　folloWing　normal　distribution：
　　　　　Chart　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LT　Apr．’98
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Meiji　U．　Bus．　Adm．
　　　　　　　　　　　　　　　　　50
　40・
ぎ30，
琶20
　10
　　．01
Again　if　we　input　the　freduency　and　score　values　of　the　Dec．　post　test　and
make　a　comparative　chart　we　get　the　fonowing　two　normal　distributions
showing　the　shift　of　the　distribution　from　thとpretest　to　the　post－test：
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Chart　2
　　　L．T．　Apr．，Dec．層98
　　　　　　　Me噸i　u．　Bus．　Adm．
50’ull
40
30??
?????↑
10し
?
Id．　Interim　conclusions：
　　．ln　dealing　with　ambitious　tests　of　this　nature（testing　from　600　to　800　stu－
dents　at　a　time　two　times　a　year　with　the　finite　resources　available　to　our
small　committee　falls　under　the　author’s　parameters　of‘ambitious’testing），
the　committee　has　had　to　deal　with　the　practical　issues　of　obtaining　necessa－
ry　funds，　test　making　and　evaluation，　creating　audio　tapes，　printing　materi－
als，　scheduhng　and　test　administration，　making　computer　programs　for
analyzing　data，　summarizing　the　retumed．　test　data　and　giVing　back　scores　to
the　students．　Of　these，　perhaps　the　most　dificult　so　far　is　the　logistical
problem　of　administrating　the　test　itseif．　For　the　pretest，　we　have　to　ask　for
Izumi　of且ce　staff　outside　of　the　Dept．　of　Bus．　Adm．　to　help　administer　the
test，　and　we　have　to　find　10to　15　rooms　free　durillg　the　hectic　time　of　student
orientation　at　the　start　of　the　academic　year　for　aU　departments．　For　the
post－test，　the　teachers　for　the　15　Enghsh　2　classes　must　be　given　the　correct
materials　to　give　the　tests　in　their　regular　classes　at　the　elld　of　the　year，　and
this　inte㎡eres　with　the　curricUlum　of　the　teachers　at　a　busy　time．　Fortunate一
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　　　　1y，　we　have　managed　to　do　it　so　far，　but　it　seems　to　be　becoming　progresslve－
　　　　ly　more　and　more　di伍cult－especiany　giving　the　pretest，　as　persolmel　and
　　　　available　classrooms　are　hard　to　come　by．
　　　　　　So　far，　there　has　been　no　attempt　to　incorporate　the　results　of　the　test　into
　　　　the　curriculum　in　any．meanhlgful　manner，　such　as　using　the　res皿ts　for
　　　　leveled　classes　the　freshman　year，　or　for　admittance　into　special　elective
　　　　classes　geared　to　either／both　advanced　and　remedial　students．　On　the　other
　　　　hand，　the　existence　of　the　testing　Program　signals　to　both　students　and
　　　　teachers　that　the　department　takes　the　leaming　of　English　seriously，　and
　　　　gives　each　student　an　objective　measure　of　his　English　Ustening　ability　com。
　　　　pared　to　his／her　fellow　students　in　the　Department　of　Business　Administra－
　　　　tion，　as　well　as　a　measure　of　his／her　progress　in　listening　comprehension（or
　　　　lack・f　it）d・・i・g　the　f・e・hm・・yea・・T・wh・t・xt・nt　th・te・ti・g　P・・gram
　　　　serves　as　a　motivational　tool　for　the　students　needs　to　be　investigated，　but
　　　　from　the　author’s　experience　in　giving　the　test　in　his　classes，1t　ls　not　mslg－
　　　　nificant．
II　Background：Sophomore　English　Reading　Test
　The　Sophomore　English　Reading　Test　program　was　implemented　in　April
1996．The　test　has　one　form（Form　A）…md　is　given　at　the　beginning　of　the
academic　year　during　the　period　of　sophomore　orientation8）．　For　administra－
tive　purposes，　it　has　been　given　on　the　same　day　as　the　freshnan　general
achievement　Iistening　comprehension　test．　The　rationale　for　starting　the　pro－
gram　was　that　English　3　classes　are　reading－based，　and　so　a　test　that　attempt－
ed　to　discriminate　reading　comprehension　differences　would　function　to　alert
teachers　to　excellent　and　remedial　students　and　also　give　students　an　indica一
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tion　of　their　reading　ability　compared　With　their　peers　in　the　same　way　as　the
freshman　listening　comprehension　test．
Ila．　Outline　of　Sophomore　English　Reading　Test
　　The　Form　A　reading　test　is　a　no㎜一referenced　reading　comprehension　test
that　consists　of　15　short　reading　passages　and　25　questions　with　a　time　limit
of　60　minutes．　The　reading　passage　type　of　test　was　selected　as　it　is　consi－
dered　the　most　integrative　type　of　reading　test9）As　with　the　freshman　Hsten。
lng　test　the　answers　are　in　the　fom　of　multiple　choice（a，　b，　c，　d）but　unlike
the　listening　test，　al　the　passages，　questions　and　distractors　are　in　a　pr血ted
booklet　that　is　handed　in　together　with　the　computer　mark　sheet　that　is　used
to　score　the　test．　The　questions　use　paraphrase，　synthesis　and　inference
items，　which　are　normal　for　tests　of　this　type．　The　passages　present　a　variety
of　contexts，　including（1）short　essay　passages　and　questions　similar　to　those
used　for　the　TOEFL　test，（2）authentic　materials　from　newspapers　and　ad－
vertise甲ents，　and（3）short　passages　about　school　life　which　are　similar　to
those　used　for　high　school　equivalency　exams　in　the　United　States．　Examples
of　passage　types（2）and（3）are　as　folows：
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Ex．6
AIR　SOUTHWEST’S　SPECL創L　VACATION　FARES
@SAVES　YOU　MONEY　TO　ALL　THESE　CITIES
SAVDiGS　　　　　　　ROUND－　　SAVINGS
ROUND－TRIP　OFF　　　　　　　　　　TR】P　　　　OFF
VACATION　NORMAL　　　　　　　VACATION　NORMA工
DESTINATION　FARE　　　　FARE　　　　　　　　　FARE　　　　FARE
aoston　　　　　＄350　　　　＄60　　　　New　York　＄340　　　　＄57
bhicago　　　　　　　255　　　　　　45　　　　　Pittsburgh　　300　　　　　　55
vashington，　DC　320　　　　55　　　Detroit　　280　　　　50
xou　must　make　reservations　at　least　14　days　before　departure，　fly　round　trip　and
唐狽≠凵@7－30　days．　Vacation　Fare　seats　are　Hmited，　so　make　your　reservations　now．
Q．Which　of　the　fonowing　would　not　be　possible　if　you　want　to且y　using　the
　　　Vacation　Fare　plan？
　a．You　want　to　buy　cheaper　tickets　for　you　and　your　wife，
　b．You　want　to　fly　to　Detroit　and　come　back　10　days　later．
　　c．　You　want　to　take　a　trip　to　New　York　next　week．
　　d．You　want　to且y　to　Boston　and　stay　there　25　days　before　coming　back－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IF　index：．853）
Q．If　you　want　to　go　to　Washington　DC　using　the　Vacation　Fare　plan　how
　　　much　would　you　have　to　pay　for　a　ticket？
a．＄55
b．＄265
c．＄320
d．＄375 ’　　　　　　　　　　　　　（IF　index：，560）
74　明治大学教養論集　通巻324号（1999・9）
Ex．7
　　Walking　off　the　school　cafeteria　line　with　my　tray　and　looking　for　some－
place　to　sit　is　always　a　honible　experience．　1　have　to　weave　in　and　out　of　push－
ing　students，　bobbing　heads　and　long　feet．　Usually　my　soup　spills　and　burns
my　thumb．　All　the　while，1’m　trying　to　find　someone　to　sit　with．　I　don’t　really
have　any　group　that　I　sit　with　every　day．　So　every　day　1　search　aroumd　for　a
friendly　face，　for　a　grollp　where　I　won’t　feel　1ike’≠氏@outsider．
（7）This　paragraph　is　mainly　about
　a．someone　who　doesn’t　like　schooL
　b．　the　horrors　of　finding　a　place　to　sit　in　the　school　cafeteria．
　c．　how　it　feels　not　to　have　any　friends．
　d．a　boy　who　wants　a　girl　friend．　　　　　　　　　　　（IF　index：．606）
Ilc。　Data　analysis
　　The　data　analysis　is　similar　to　that　used　for　the　freshman　general　achieve－
ment　test，　and　on　the　basis　of　item　facility　analysis　an　improved　Form　B　is
now　being　constructed．　The　fo皿owing　table　gives　the　average　score，　maxi－
mum　score　and　minimum　score　for　the　years　1996－99：
Year1996
ave．54
max．96
min．12
Year1998
ave．54
max．96
min．12
Year1997
ave．54
max．88
min．8
Year1999
ave．54
max．92
min．0
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～test～－DEPARTMENT　OF　BUS】［NESS　ADMINISTRATION－Y．P
　　　　　PAGE　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　06／04！98
FILE　NONAME　CREATION　DATE＝06／04／98
VARIABLE　SUB3
　MEAN　　　　　54．012　STD　ERROR　　O．604　STD　DEV　　　15．316
　VARIANCE　　　234．575　KURTOSIS　　－0．293　SKEWNESS　　－0．296
RANGE　艇．000　MINIMUM　12．000　MAXIMUM　96，000
　SUN　　　　　　34784．000
VALID　OBSERVATIONS－644　　MISS】NG　OBSERVATIONS　一　O
ApPl蜘g　th・K・der－Ri・h・・d・・n　f・副・2・（K－R2・）w・g・t　K－R　2i＝・79
for　test　reliability．　If　we　make　a　chart　using　the　frequency　and　score　values，
we　get　the　following　normal　distribution：
Chart　3
　80．
＞60－o
⊃40
0r
L20一
READING　TEST
　　　　　　　1998
The　average　score　for　all　three　years　has　been　54，showing　that　the　student
ability　in　reading　seems　to　be　rather　uniform　from　year　to　year。　Charting　the
・・㎜・ldi・励・ti・n　f・・th・years　1996－8　w・g・t　th・f・ll・wi・g・・m・al　di・t・ibu－
’tions．
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Ild．　Interim　conclusions：
　　The　practical　issues　and　interim　conclusions　discussed　in　section　Id．
regarding　the　listening　test　also　hold　true　for　the　read血g　test，　with　the　excep－
tion　of　the　need　for　printing　the　test　booklets　and　making　sure　that　an　of
them　are　collected　again　after　the　test．　It　would　be　bene且cial　if　a　post－test
could　be　given　at　the　end　of　the　year，　similar　to　what　is　done　for　the　listening
test，　but　that　seems　to　be　di伍cult　to　achieve　at　this　time．．
　　The　author　would　hke　to　give　the　listening　and　reading　tests　to　selected
classes　of　seniors　at　the　end　of　the　senior　year．　This　would　give　an　indication
of　the　progress　made　in　English　during　the　four　years　of　university　educa。
tion，　and　could　provide　a　start血9　Point　for　looking　at　curriculum　changes
from　a　systems　approach　to　strengthen　the　English　program　in　the
departmentlo）．　It　is　widely　recognized　that　Japanese　businessmen　and
bureaucrats　will　need　a　good　working　knowledge　of　English　to　compete　in
the　rapidly　changing　global　environment11），　and　the　department　would　like
to　make　its　utmost　efforts　to　proVide　its　graduates　with　a　practical　working
A。1。t，rim　R，p。rt・n　th・D・P・rtm・nt・f　B・・iness　Admini・trati・n・E・gli・h　T・・ti・g
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ㎞owledge　of　English　to　help　them　obtain　and　keep　good　jobs　in　the　competl－
tive　business　climate　of　the　early　21st　century．　If　the　present　testing　system
could　become　a　catalyst　for　discussion　that　would　lead　to　a　more　comprehen－
sive　and　eficient　English　curricUlum　throughout　the　four　years　of　university，
th。　p，e・ent　testi・g・y・t・m　w・uld　b・・f　b・n・且t　t・b・th　th・・t・d・nt・and　the
university．12）
Footnotes
1）Th，　testing・P・・gram　w・・act・ally・囲・d　in　1985，　b・t　the　c皿・nt・xp・nd・d　te・t’
ing，y、t。m　i・it・p・e・ent　f・・m・（C・nd　D），輌th佃・・mp・t・・mar㎞9・was・nly
　　fu皿y血stituted　in　Apr皿，1989．
2）See　Johnson，1985，　pp．36－50　for　an　explanation　of　why　the　general　achievement
　　test　format　was　selected　and　the　factors　involved．
3）A・P。・e・H・t・ni・g　t・・t　i・・n・in・whi・h　b・th・th…timUl・・and　m皿tip1・’・h・ice
resp。nse　m・d・liti・・ar・・p・k・n　FL（See・Cl・・k，　PP・25－34・）
4）Th。　t，，t・・mmitt・b　Wi・h・・t・ext・nd　it・apP・e・i・ti・n　t・P・・f・K・・umi　H・・him・’
　　to　of　the　Dept．　of　Blls．　Adm．　for　overseeing　the　construction　of　the　computer　pro一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の9r・m・f・・b・th th・丘eshm・n H・t・n血9・nd・・ph・m・・e・ead血9・・mp・ehens1°n　tests・
5）Thi、　t，an、f…f・c・・e・i・d・n・by　th・1・㎜i・年ce・f　th・D・pt・・f　B…Adm・・nd
the　test　committee　Wishes　to　extend　its　heartfelt　appreciation　to　the　ofice　staff　who
　　take　it　upon　themselves　to　complete　this　work
6）It，m　discrim血・ti…naly・i・wil　b・used　wh・n・n・w・・mp・t・・p・・9r・m　i・m・de
　　to　fUrther　strengthen　item　analysis　and　improve　the　test．一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の7）　To　what　extent　the　English　2　classes　themselves　contribute　to　any　score　mcrease
　　is　of　course　unknown，　as　the　test　is　a　nom－referenced　general　achievement　test
　　based　on　leaming　done　prior　to　entering　the　university　and　does　not　test　any
　　speci五c　class　methodology　or　content（which　would　make　it　an　achievement　test
　　which　is　usually　criterion　referenced）（see　Brown，1996）．EngHsh　2　is　a　compulso－
　　ry　class　for　students　who　choose　English，　and　since　a皿but　30r　4　students　of　the
　　freshman　class　do　choose　Enghsh，　no　valid　control　group　can　be　set　up　to　obtain　a
　　more　definite　answer　to　more　specific　questions．　It　would　be　interestmg　to　survey
　　students　who　make　the　greatest　percentage　hlcrease　on　the　test　to　see迂there　is
　　、ny　g，neral　fact・r　th・t・・nt・ib・t・・t・th・i・increa・e，…h・・m・re　st・dy　h・urs　f・・
　　Enghsh　classes，　individual　English　study　outside　the　university　for　the　STEP　or
　　TOEFL　tests，　belonging　to　ESS　or　a　special　English　stUdy　group，　etc．　but　so　far　no
78 明治大学教養論集　通巻324号（1999・9）
　　　such　survey　has　been　done．　The　ma｝dmum　score　and　other　close　high　scores　are　h1－
　　　variably　either　foreigri　stUdentS　from　countries　where　the　curriculum　is　taught　in
　　　E・g五・h・・J・脚ese物k・‘・hiコ1・wh・hav・・ecei・・d・d・・；ati・・血E・g五・h－・pea㎞9
　　　countries．　Low　scores　are　harder　to　determine．　but　often…ife　stUdents　who　have　en－
　　　tered　by　suiSen　and　have　thereby　bypassed　the　departmenta1　exams，　w血ich　include
　　　of　course，　English．
8）　Attempts　were　made　to　have　the　test　given　at　the　end　of　the　year，　but　were　aban－
　　　doned　due　to　the　different　schedule　of　2nd　year　students　and　the　di伍culty　of　hav血9
　　　EngHsh　3　teachers　give　the　test　in　their　classes　at　the　end　of　the　year．
9）See　Madsen，1983，　Chapter　5　for　a　survey　of　reading　test　types　and　questions．
10）A・y・t・m・apP・・a・h　t・・mi・・1um・d・v・1・pm・nt（・・di・cussed　i・エDB，。wn，
　　　1996・）“inv・lves・siX・different・cat・g・ri…f・u㎡・皿・m　actMties・need、　an。ly，i、，
　　　goals　and　objectives，　testing（NRT　and　CRT），materials　development，　teaching，
　　　and　the　never£nding　process　of　evaluation　and　curriculum　improvements．　The　pur－
　　　pose　of　the　systems　framework　for　curriculum　development　activities　is　to　help　the
　　　teachers　do　the　teaching　job　for　which　they　were　hired　by　draWing　on　the　collective
　　　strength　of　the　entire　program．”（p．290）
11）A・・x・mpl・・f　h・w　imp・脚t　E・gH・h・kiU・ar・bec・mi・g　i・f・und　in　a，ecent
　　　Japan　Times　article（JT　6／17／99）which　stated　that　from　Apr皿2，000，　Matsushita
　　　Electric　employees　who　want　to　become　section　chief　must　get　over　450　points　on
　　　the　Test　of　English　for　IIltemational　Comm互mication　and　Fujitsu　Ltd．　requires　all
　　managerial　persolmel　to　take　the　TOEIC　test　and　is　now　targeting　a　TOEIC　score
　　of　600　points　for　its　young　workers，
12）Th・T・・ti・g　C・mmi眈ee　m・mbers　a・e・P・・f．　Hir・・hi・N・g・iw・，　P・・f。　M・t。㎞y。
　　Fujii，　Prof．　Seiichi　Makino，　Ass．　Prof．　Masahiro　Tsuji，　Ass．　Prof．　Takeshi　Uno　and
　　the　author．
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